







“Portrait of a Lady,”“Preludes,”“The Love Song of J. Alfred Prufrock,”





























































（Expiates his heedless flight）」ことが焔に身を焼くという行為なのである。話
者の意識がすでにアメリカを離れて、ヨーロッパの何処かにあると考える所以
は「遠い星からここまで引き寄せられてきた（How drawn here from a distant
star）」という1行である。これは第3連の「遠い星から彷徨えるもの（vagrant
from a distant star）」「もう戻れないかもしれない打ちひしがれた客人（broken
guest that may return not）」とも呼応する。その行為を「無思慮な飛翔の罪」と
とらえる話者の意識がそこに見える。
その罪意識は、この詩のエピグラフ「激しき呵責の雨に打たれて（sotta la















Within the circle of my brain 
The twisted dance continues.
The patient acolyte of pain,
The strong beyond our human sinews, 
The singèd reveller of the fire,
Caught on those horns that toss and toss,
Losing the end of his desire









I Corinthians 3:15:‘If any man’s work shall be burned, he shall suffer loss:














2．“The Love Song of St Sebastian”
エリオットは、1914年7月25日にマールブルグから親友Conrad Aikenに書
き送った手紙の中で、“Descent from the Cross”と題した一群の詩の構想につい
て語っている。Introductionと記された詩片（“Oh little voices of the throats of
men”）、下線で区切られてその後に続く詩片（“Appearances appearances he
said”）、“The Love Song of St Sebastian”の3つはタイプ打ち原稿として同封さ
れ、“an Insane Section,”“another love song（of a happier sort）,”“a recurring
piece quite in the French style beginning…,”“a mystical section,”“a Fool-House
section beginning…”は手紙の中で言及されるのみで、完成されたものとしては
見つかっていない（Letters I 48-51）。最初の2編を合わせたものと“The Love
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Song of St Sebastian”が続けて Inventions of the March Hareに載せられている
のみである（Ricks 75-76, 78-79）。3
“Oh little voices of the throats of men”の中にある詩行“And we who seek to
measure joy and pain / We blow against the wind and spit against the rain”
には、“The Burnt Dancer”における話者の状況と重なるところがあり、
“Appearances appearances he said”前半にはBradley哲学研究の反映が、後半
には“Prufrock”詩などとも共通する都会の情景が見られるものの、“Descent
from the Cross”という題目から想起される宗教性を孕んだものは“The Love
Song of St Sebastian”のみである。




























































ここで再びエリオットに戻ろう。“Descent from the Cross”という題目とその




（Ca d’Oro） 2）Antonello of Messina （Bergamo） 3）Memling （Brussels）だ」
と記している（Letters I 46）。マンテーニャは3枚の聖セバスチャン画を残し
ているが、その中でもエリオットは上記のものに強く惹かれていたようで、
1920年 3月 24日の Sydney Schiff宛の手紙の中でもそれを絶賛している
（Letters I 454-55）。5 また、“Burbank with a Baedeker: Bleistein with a Cigar”
（1919）のエピグラフとして、上記マンテーニャの聖セバスチャン画の右下に
書き込まれた銘文を記していることも知られている（Letters I 46 n2）。さら









The S. Sebastian title I feel almost sure of; I have studied S. Sebastians ―why
should anyone paint a beautiful youth and stick him full of pins（or arrows）
unless he felt a little as the hero of my verse? Only there’s nothing homosex-
ual about this ― rather an important difference perhaps ― but no one ever
painted a female Sebastian, did they? So I give this title faute de mieux.








するように、“The Love Song of St Sebastian”には矢は全く描かれない。
3つ目の女性のセバスチャン像についてHargroveは、パリで上演された劇Le

















“The Love Song of J. Alfred Prufrock”の話者はプルーフロックだが、“The




I would come in a shirt of hair
I would come with a little lamp in the night
And sit at the foot of your stair
I would flog myself until I bled
And after hour on hour of prayer
And torture and delight
Until my blood should ring the lamp
















I think that at last you would understand
There would not be one word to say
You would love me because I should have strangled you
And because of my infamy.
And I should love you the more because I had mangled you
And because you were no longer beautiful



























ダ主演の劇Le Martyre de Saint Sébastienの上演も1911年5月。つまり、先に書
いたように、エリオットが聖セバスチャン漬けになっていた時期から3年を経
て、ようやくこの“The Love Song of St Sebastian”を書いたことになる。この
タイミングは果たして何を意味するのであろうか。それについて考える前に、
エリオット3つ目の殉教詩を読み、その手掛かりとしたい。
3．“The Death of Saint Narcissus”




着している。この思いがけない激動を経て、エリオットが“The Death of Saint
6 この詩に関しては、Facsimile版に掲載された手書きの草稿（94-97）と、出版のた
めにPoetry誌に送られ、ゲラ刷りの段階で出版取り止めになったままHarriet Monroe




Narcissus”を執筆したのが 1915年初め頃とされている（Early Youth 42-43,
Facsimile 129）。Vivienとの出会いやJean Verdenal死去の前である。
“The Death of Saint Narcissus”6 は、スタンザ6つ、または7つの構成 7に








Struck down by such knowledge

























So he became a dancer to God. 
Because his flesh was in love with the burning arrows
He danced on the hot sand
Until the arrows came. 
As he embraced them his white skin surrendered itself to the redness of
blood, and satisfied him.
Now he is green, dry and stained
With the shadow in his mouth.  （Facsimile 96-97）
「燃える矢」をその肉体に抱き留める姿は、むしろセバスチャンを想起させる。
「熱い砂の上で踊る」ナーシサスの姿は「焼けた踊り手」にも重なり、赤い血で






































I am the Resurrection and the Life
I am the things that stay, and those that flow.
I am the husband and the wife
And the victim and the sacrificial knife
I am the fire, and the butter also.   （Facsimile 110-11）












10 “I am the rite, the sacrifice, / The offering for the dead, the healing herb: / I am the












I should not mind being in London, to work at the British Museum. How much
more self-conscious one is in a big city! … I have been going through one of
those nervous sexual attacks which I suffer from when alone in a city. … I
should be better off, I sometimes think, if I had disposed of my virginity and
shyness several years ago. （31 Dec. 1914, Letters I 81-82）
Oxford I do not enjoy: … If I could be allowed to stay in London and work at
the Museum I should be content; but the War suffocates me, and I do not think
that I should ever come to like England. … The great need is to know one’s
own mind, and I don’t know that: whether I want to get married, and have a
family, and live in America all my life, and compromise and conceal my opin-
ions and forfeit my independence for the sake of my children’s future; or save
my money and retire at fifty to a table on the boulevard, regarding the world
placidly through the fumes of an aperitif at 5 p.m. ― How thin either life
seems!  （25 Feb. 1915, Letters I 95-96）





































これらの殉教詩を書いた後、エリオットは、“ The‘ Boston Evening
Transcript’,”“Aunt Helen,”“Cousin Nancy,”“Hysteria,”“Mr. Apollinax,”
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